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ABSTRACT
Vocabulary Learning Strategies of Year 6 Pupils in a Primary School in Kuala
Terengganu
The present research is to study vocabulary learning strategies (VLS) of Year 6 pupils in
a school in Kuala Terengganu, Terengganu in comprehending reading materials and the
factors that influenced their choices. The research objectives are to determine vocabulary
strategies of Year 6 pupil, their preferable vocabulary learning strategies in
comprehending a text and to examine factors that influence pupils' choice of vocabulary
learning strategies. The vocabulary learning strategies that were looked at in the research
were task-dependent guessing, dictionary use , note-taking and memory strategies. Since
vocabulary is an important knowledge in the process of learning a language, language
learners need to acquire vocabulary knowledge because it is one of the linguistic sub-
skills in language. Without sufficient vocabulary knowledge, a language learner will have
difficulties in understanding a text or any printed material. A convenient sampling of 35
Year 6 pupils in a primary school in Kuala Terengganu, Terengganu were chosen as the
respondents of the study. They were 22 female and 13 male respondents. All the
respondents were 12years old at the time of the study. In this research mixed approach is
used; quantitative and qualitative. This was accomplished by administering a
questionnaire (quantitative) and an interview (qualitative) to the respondents. The first
findings on the belief of the respondents towards VLS revealed that they believed all the
strategies listed would help them in attaining and getting the meaning of words in dealing
with reading comprehension. All the strategies listed in the questionnaires are being
applied by the respondents in this study mostly the dictionary strategies. A few
respondents used note-taking and guessing strategies. However, the least used strategy
was memory strategies. The factors that influenced the pupils' choice of VLS were the
motivation that they got from their teacher, parents and the culture of Asian pupils of not
asking help from their friends. They also preferred the fastest and easiest way to get
meaning. The implication of the study is that English teachers in the school should be
sensitive and aware of the vocabulary learning strategies preferred by their pupils and
guide them to use the strategies efficiently and effectively. It is recommended that sample
from different proficiency levels, young learners from other ages, increasing the size of




Strategi Pembelajaran Perbendaharaan Kata Murid Tahun 6 di Sebuah Sekolah Rendah di
Kuala Terengganu
Kajian ini adalah untuk mengkaji strategi pembelajaran perbendaharaan kata (VLS) murid
Tahun 6 di sebuah sekolah di Kuala Terengganu, Terengganu untuk memahami bahan
bacaan bahasa Inggeris dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan mereka. Objektif
kajian adalah untuk menentukan strategi perbendaharaan kata murid Tahun 6, strategi
pembelajaran perbendaharaan yang mereka lebih suka untuk memahami teks dan untuk
mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan murid. Strategi pembelajaran
perbendaharaan kata yang dikaj i di dalam penyelidikan ini ialah meneka, penggunaan
kamus, mencatat dan ingatan. Sejak dari dulu lagi perbendaharaan kata adalah
pengetahuan yang penting dalam proses pembelajaran bahasa, pelajar bahasa perlu
memperolehi pengetahuan perbendaharaan kata kerana ia adalah salah satu kemahiran
dalam bahasa . Tanpa pengetahuan perbendaharaan kata yang mencukupi, seorang pelajar
bahasa akan mempunyai kesukaran dalam memahami teks atau apa-apa bahan bercetak.
Persampelan mudah 35 murid Tahun 6 di salah sebuah sekolah rendah di Kuala
Terengganu , Terengganu telah dipilih sebagai responden kajian. 22 perempuan dan 13
lelaki. Semua responden berumur 12 tahun pada masa kajian. Dalam kajian ini
pendekatan campuran digunakan ; kuantitatif dan kualitatif. Ini dicapai dengan mentadbir
soal selidik (kuantitatif) dan temuduga (kualitatif) kepada responden. Penemuan pertama
pada kepercayaan responden terhadap VLS mendedahkan bahawa mereka percaya semua
strategi yang disenaraikan akan membantu mereka dalam mencapai dan mendapatkan
makna perkataan-perkataan dalam menangani kefahaman membaca. Kesemua strategi
yang disenaraikan dalam borang soal selidik digunakan oleh responden dalam kajian ini
terutamanya strategi kamus. Beberapa responden menggunakan mencatat nota dan
strategi meneka . Walau bagaimanapun, strategi yang paling kurang digunakan ialah
strategi memori. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan murid adalah motivasi yang
mereka dapat dari guru mereka , ibu bapa dan budaya murid Asia tidak meminta bantuan
daripada rakan-rakan mereka . Mereka juga lebih suka cara yang paling cepat dan paling
mudah untuk mendapatkan makna. Implikasi kajian ialah guru-guru Bahasa Inggeris di
sekolah harus peka dan sedar akan strategi pembelajaran perbendaharaan kata lebih
disukai oleh murid-murid mereka dan membimbing mereka untuk menggunakan strategi
cekap dan berkesan. Oleh itu disyorkan bahawa sampel dari tahap yang berbeza
kemahiran , pelajar muda dari peringkat umur yang lain, meningkatkan saiz sampel dan
menyiasat menggunakan taxanomy VLS yang berbeza yang dicadangkan oleh pengkaji
lain untuk penyelidikan masa depan.
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